





Shelley wrote “Adonais,” a pastoral elegy for Keats in 1821. Many 
Keats’ researchers and admirers regard this elegy as problematic. 
Keats and Shelley were never close, and Keats had made effort to 
always keep Shelley at a distance. But Shelley took the trouble to 
write an elegy for Keats in any case. Shelley viewed Keats’ death as 
a golden opportunity to revenge himself on the critics who 
discounted his value. To emphasize the critics’ savagery, Shelley 
makes Adonais (standing in for Keats) overly weak and sensitive. 
His compassion for Keats was rather irrelevant. Shelley’s elegy gave 
birth to the fable that Keats was killed by criticism, leaving a 
distorted image of an effeminate Keats. “Adonais” is based on “the 
bower of Adonis” in Endymion Book II, which Shelley had read 
rather carefully three years before. The origin of Shelley’s Adonais 














1637）における John Miltonと Edward Young、『イン・メモリアム』（In 
Memoriam, 1850）における Alfred Tennyson と Arthur Hallam、『サー






































な結果を生んでしまった。Nicholas Roe は、Stopford Brook の著書
Studies in Poetry（1907年出版）の204頁に記載されている次の見解
［Keats］has, in spite of a few passages and till quite the end 
of his career, no vital interest in the present, none in man as 
a whole, none in the political movement of human thought, 
none in the future of mankind, none in liberty, equality and 
fraternity, no interest in anything but beauty.
を例に出して、これが19世紀のキーツ観“the nineteenth-century tradition 



























































　Karen Swann はキーツの描くアドニスを“Keats’ gorgeous, perfectly 
superficial youth . . . froufrou confection, a flagrantly material boy, 
wrapped in silk and damask”（23）と表現している。「バラ色のシルク
に包まれた、凝った作りの砂糖菓子のような、破廉恥なほど官能的な若者」






















































The genius of the lamented person to whose memory I have 
dedicated these unworthy verses, was not less delicate and 
fragile than it was beautiful; . . . . . The savage criticism on 
his Endymion, which appeared in the Quarterly Review, 
produced the most violent effect on his susceptible mind; the 
agitation thus originated ended in the rupture of a blood 


































評を載せたのは、Blackwood’s だった６が、シェリーが“most violent 
effect”をキーツに及ぼしたものとして挙げているのは Quarterly Review
の方なのである。恐らくシェリーの勘違いだと思われる。勘違いと言えば、
同じく「序文」の最初の方の文章、“John Keats died at Rome of a 
























（“a pale flower by some sad maiden cherished, ／ And fed with 
true love tears, instead of dew;）に譬えられている。哀れっぽく頼りな
い比喩であり、キーツの真の姿を伝えているとはとても言えないが、物語詩
「イザベラ」（“Isabella; or the Pot of Basil”）の53連と54連、ヒロイン
が自らの涙を注いでメボウキ（その植木鉢には殺された恋人の生首が埋まっ
ている）を育てる場面をシェリーが意識しているのは確かであろう。11連に






「ギリシャの壷によせるオード」（“Ode on a Grecian Urn”）を読み手に
思い出させるだろう。13連では、Desires や Adorations など諸々の抽象概
念が訪れて悲しみを表明するのだが、彼らの様をシェリーは「秋の小川に立
ち込める霧」（mist on an autumnal stream）に準えている。キーツの「秋



















I am born, darkly, fearfully afar;
whilst burning through the inmost veil of Heaven,
25有難迷惑
The soul of Adonais, like a star,

























































１  Donald H. Reiman and Sharon B. Powers ed. Shelley’s Poetry and Prose









３  キーツの作品はすべて Miriam Allott ed. The Poems of John Keats（London: 
Longman, 1970）より引用した。








５  シェリーの作品は Donald H. Reiman and Sharon B. Powers ed. Shelley’s 





エレジーが印刷される頃になってであった」（The circumstances of the 
closing scene of poor Keats’s life were not made known to me until 




あるいは確かめようともしない。“John Keats, died at Rome of a consumption, 
in his twenty-fourth year, on the　　of　　1821;”と月と日を空欄にしたま
まにしている。細かいことは放っておいて、ともかくエレジーを世に出したいと
いうシェリーの本音が透けて見える。
８  Alex Preminger and T V. F. Brogan co-ed. The New Princeton 
Encyclopedia of Poetry and Poetics（Princeton: Princeton Univ. Press, 
1993）p.324.“Elegy”の項の解説参照。







10  Thomas Gray（1716-1771）の“Elegy Written in a Country Church-yard”
の80行目より引用したものである。
11  キーツは当時としても小柄であった。1818年７月22日の手紙の中で自分のことを




示すのが34連。ここでシェリーは自分自身を登場させ“Who in another’s fate 
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